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The guard fenc巴inthe road is on巴ofimportant equipment that can prevent vehic1es from running outside the 
road when they have deviated from the normal direction， Italso can enhance the security of passengers， 
decreasing the damage of the vehicles and goods on it. 50 we should ensure th巴guardfl巴ncesdesigned that have 
enough strength to avoid rupturc form the shock by high-speed vehicles and also have enough plasticity to absorb 
shocking energy for light巴ningthe damage of the people and vehicle. At present， the replacing and repairing of 
guard fences cost a great deal of money and time and e宜'ectthe daily trafic badly because it is easily damaged 
The pu中oseof the thesis is to develop a new type of guard fence that can satisfy the request of strength and 







行方向に復元させることを目的として設置されている。ま 道路防護柵を 150628キロメートル分設置した。 1998年の






































































道 設 盛大な被替が発 新幹線などと交
路 自i 一般区間 生するおそれの 差または近接す
の 速 ある区間
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~ m'V?-Sin2e (3-6) 
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ここで，S，=0.05m，S2=O.3m (静荷重実験で規定さ
れた防護柵支柱の最大斜変位)ロ Vj= 100kg / h ，θ=150， 
m=2500なg ， h = 6m ， b = 1.25m とおくと，































圧接 30以上 6.5 
溶接溶













24.9 接断面 30以上 12 
補強有
に平均的に分配すると，一本あたりの最大衝突力は 60 








Type 1 -a， I-bの2体は横方向作用力が6ぷfに対し設
計して、式(3-3)より φ22のボルトを用いる供試体である。
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